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鰻帝寒 遼 東  
TheJap包neSe e泥eaVations at the site oヂJu旦ヂar9 馳s a巨匠bai肋aねin1993闇eヂe－油e£ixth and  
tbeぎin塾呈 exeavation seasonin the官主eid。We be卵円eXe盈Ⅴ亀モion aモ モbe訊ab主紬tic夢泊亀㌘朗On  
the6th December19939 8nd finishedin the field on the8thJ包nuary199唾。圏e h畠d alTeady  
ヂound seven phasesin wb呈ch the琵Iain buildir昭S〔げdiダぎerent peぞiods r鯛a呈ned；tbese  
Phases were艮uヒトd主videdinto seve㌘alhabitationlevels andlayers．7あe main 即e亀and  
layers excavated du㌘ingin this season eonsiste（ヨ0ヂtbelo関配part亡〉f Leve16and 抽e  
Leve17in squares C12：40，射a†ld50，dated to thel舶b eenモury．Ån帥竃陀盈0ぎa sm盈111珊  
mound閑S eXeaVatedin squares別2：81争 82，91an8929 電流ere bu呈！8i喝S盈nd tombs Dぎ抽e  
15th eentury wereヂound。  
TheJapanese team exeavatir唱atJulfa㌘in theユ993season eomsisted o官tbeぎ011囲i喝：  
T．Sas亀虫i¢ 凱S包S亀虫i9 Y．Sh呈to別i，Å。軌触tsuzaki，旺。鮎to，Y．So，T。琵0頂at別，凱馳舶智 弧d Y命王闇ata。  
Most of the働areでrom t‡ほdepartI陀nt Oぎa㌘e摘帥呈こ唱y9 伽ive㌢畠ity o官監盈naZa闇色白nd包re  
arebaeol（唱isモS・Proで。Sbit㈹i皇s tbe speeialist呈n the aneie雨bistory of southÅどabia and  
isヂroIB the伽iv即Sity of Tokyo。  
Tr［E EXCAVAT王ON  
Sasakiar㌘ived at Ras al－Ⅸha呈mah on the舶b Deeember1993誠d otberⅢemb即S joined bim  
On the5th and 7th．We visited NationalMuseum of R8S a）－Khain8h and net the stafr．We  
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Dep鋸tment OヂÅntiquities and馳seum of鮎s aト馳亀呈血色b。On七山e6th Deeeぬeヂ舵be卵n Ouぞ  
ぎield wor駄in tbe saⅢe area aS p陀Vi則S eXea開tions b亀d bee円仁塾㌢㌘ied out盈門d ei朗ni喝Of  
the sur紬ce－eo円tinued unti17th。F柑捌8tb Deee拍be㌢9 the uppe㌢paどt OぎLeveユ7関S門田0Ved  
and ex仁aV盈t呈on eont呈nued to tbe bottom oぎLeve17。Sev即急11ayeヂS囲闇h呈e如suどぎ盈ee  
domestic e亀ti∫唱debris of shellandヂisわb囲eS had been seattere8，切e㌘eぎound組員i幻1yin  
C12－40。Tbe柁凪邑ins oぎgfOupS Of post boles，pits8nd ovens圏ere紬und舶inlyin Ci2－41  
and 50．  
Mud brieks ヂrom tbe紬undations oで馳弘ぶ好 運5jl塾y即C of Leve16闇即e r印0Ve8．  
Fo‖owing the removalof the鮎助成ぷ富虎月（Dateineubator，Date press）で㌘Om Leve16争its  
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foundations weTe eXaminedin C12－41and theloweT PartS Of Leve17 were excavated。A  
SeCtion of the stone－COnStruCted Pi£266in thelo閣eStiayer of Leve16was drawn。  
Åsmalllow mound near the sea and40m away from main excavation aTea WaS the subject  
Of new excavationin the1993 season with the expectation of findi喝nOnqhab呈tation  
buildingsin B12三81，82，91and92．Severalbuildings believed to be a chapel（shrine，  
mosque，盲抱a随Zadeh，OT鮎2：ar）and tombs争 Telated to the excavated habitation area，Were  
found。The excavation of this aTea WaS COmPleted durir唱this single season。  
Finds weTe Classified TOt唱hly9 meaSuTed and weighed afteT WaShing and cleaning at the  
Site office．Some of them were TegisteTed and dTa闇ings and photogr亀Phs were prodt］Ced昏  
Finds闇ere PaCkediniron boxes，and storedin the storage rooms at Halay包On thelOth  
January．  
THE CONSTRUCTION OF THE LOWER PART OF LEVEL 6  
Leve16was dividedinto thTee mainlayeTS，LayeTS A，B and C，Which闇eTe the bases mud  
brick hot）SeS闇ere built．Dllring this season we reⅢlOVed the・Wallfoundation of Ho視S摩159  
1ayeT C of Leve16，meaSt］ring the size of each mud bTick。  
Comparativelylarge sized mud bricks were foundin the wallof south－WeSt COrner Of  
Hoo随Ia。The direction of the wallis s‖ghtly different from those of House15．This mud  
Wallshould be part of Ho払S81l，1ayeT B of Leve16。Smallpatched mud bTicks闇eTe fotmd  
duTing the1992se包SOn neaT that mud wai11。It became clear that the previously found閣a11  
at the opposite s呈de of the same rooTn beiongs tolayer B．Ho誠SellweTe eXtended not only  
east－WeSt but also north－SOuth direetions．  
Hoase 35was foundin C12：50and some paTtS Of the walls extended to C12：射。The house  
in Leve16C has smallsized rooms and TeCtangulaT Plan made by mud brick wa‖s。Atle亀St  
rive rootns were found．tlo址Se）5 had t）een burned and someinner walls had beeIlrebui）t  
CIose to the earlier walls after the firea HooR5 to the noTth闇aS addedlater and the  
directior10f walls was slightly diぎferent。  
The average size of the most fTequently found mud bTicks usedin Hoase35is掴 ×36×  
7c肌 The method ofiaying the mud bricksis differentin outeT闇alls to that of theinner  
Walls。帆1d bricks相即elaid straightin theinneぞWall争 but this鯛S nOt tbe easei釣tbe  
nllナpp u幻11 FPh‘〇 qll両日汀岬 ∩ア ■‖Mユ ⊂＝nltnJl nn uhinh ナh四 hnll引5 も路用：hlバ】ナ in√も1言npで バnun Ⅶ負㍗バq 、′、‾ －1■‘■’1 ’’u▲ ▲ －  ‾▲▲）■  U－▲ ▲ u）、‘’ 〉⊥  〉▲■ ）  b▲ 〉、一‾‾u 、′▲且 ’▼‾一▲ ）▲▲  －■こ■■－′ －■’－■■■■‘■‾」’‾′  ▼▼、■■∴■一  V■一▲ 一 －  ‘■一〉‘‘一－、′■‾′  ■u、′▼▼■一  ▼▼1■‘－一 ■－‘U  
from south to noTth。The numbeT Oflayers of mud bTicksincTeaSedin thelo閣er paTtS。  
FouT fTag勤entS Of glass bangles were found on andin the sand floor of鮎0脱飽。They  
Weザe made by the紬isti喝teChnique，the most common type seenin this Levei。SeveTal  
thin clayl邑yeTS Which weTe SOme Of the suTfaces of this house，WeTe found on t由e west  
Side of the TOOmS．The same kinds of sheils weTe SCattered on thelowest thini盈yeT Of the  
OuteT Surface of Leve16in the west part of Hoo脱1。An earthen闇aTe VaSe9JJ93－31w亀S  
foundin Pま孟 3避飢 just闇eSt Side ofぎわ迫5g g5♪ 如け脱g¢ FragI肥ntS Oでegg shell閣eぜe aiso  
foundin this pit。  
鮎助成ぶS虎（鮎孟¢酎γ威占ぷOrか戊孟g盲詑£組む虚紬ア）A w邑S fDⅥnd duriJ昭1992seasonin squ那e C12…  
ー2 －   
41in thelowest part of Leve16．Before removingit completely dur呈ng the1993season9  
SeCtior）dr紳ings from紬O directions were taken。This aTea WaS COVered by a sandy floor  
in the the same room of Hou5elO，1ayer A of Leve16。There had been some TePairs done to  
this room and some parts of mud bTicks had also been rebt）ilt。The size of thei田terior of  
the roomis 2 mx 2年5m．Seven channeis 閻ere found within the TeCtangulaT TOO印and  
dividedinto two partsin the centTe．No hole was fotlnd during the1992season but a  
COllecting jar eontaining date juice（Dib’s）was found at thelowest and centTalarea  
beside the entrance wallin1993e The hard plasteTed suTface where a hole was found was  
COVered by roughly deposited plaster．The collectir唱jar，］］93－6Z闘Sinside a pit and  
WaS COVered by a thin plasterlayer on the top9 ungla監ed，and without decoTati亡汀LIt－s  
measuTementS are37cm height，13．5cm diameter at the mouth。A rectangular room of the  
Same Si芝ein front of the紺adbassa A could have been t3Sed as a woTking area for好感むassa．  
The floor＞ of this room was covered by small－Sized bricks－ The plastered stomes whieh  
linedin the centTe Of the room weTe found undeT Small－Sized bricks and 臥Id。The floor of  
this woTk room might have been particulariy strongly constⅢCted to beaT the weight of the  
dates．  
Sections of the甜a曲assa foundations show the process by whichit was made。After the  
house walls閣ere built争 the centTal包reaS Of surf盈Ce Sand包nd failen clay just beside the  
闇alls were smootbed．Gypsum or刑d闇ith asb was plるSt甜edin aト2cm tbieklayer on to  
the flat suTface．Clay and sand were used to as fillers。SmailTOund争 h包Td stones  
including a few haTd sandy stones with sma11shelifra卯entS Werelined叩tOⅢa女e high  
ridges or bars．Western sections of the stone bars weTe COVered 闇ith clay and then  
Plastered with gypsu汀IOr mud with ash，althot唱わ tbe eastern sections were only cov即ed  
With gypsum oT mud with ash。Allthe surfaees闇ere COVeTed smoothly with a2－3cmiayer of  
gypsllm Or ntLd with ash applied severaltimes as a repair。  
P盲藍g紺闇aS remOVed。Th主s pitislarge and comstructed of stones。It wasぎou血仁摘tIle  
Centre Of a western room of Ho姐Sel乱 The pitis exceptiorlalbeing the only or）e made of  
StO王1eS．14eⅢade a section dT帥ing of this p‖∴101ayers of TOund andiTre即1aTiy sized  
StOneS bad been use（ヨ to construet the切a，11。  
The bottom of this pit had a suTfacelayeT Of闇hite shellsa‡tis54c隅亀bove sea  
leveland theTeis no water rlO猷 The whole 回流11nf ナhi只 n盲ナ u虫q mELバ・n nP c・十ハnハロ C9仇血＝ －－－－一－－－r一－・・、一∵hノ…uリー、ノムJしUllし山中L川lくIjL」  
Sized stones had been p‖ed on top of each othe㌢iriter11aye㌢S，aithough eomp呂柑tively  
large s呈冨ed stonesi柑d been used at thelowerlevels。Whitish sandy stones with sma  
で柑gmentS Oでsbellhad mainly beeTluSed。The dep抽0ぎ㌣憂苦g昏宙WaSl。00押〉and theiれte㌢nal  
diameter of the mouth桐S80cm。Alarge s呈Zed pit of2min diameteT at gTOundlevel  
With a smaller diameter at the botto托…aS d噌fir・St9 and stones were piled up on natuTai  
Shelllayer untilthe groundlevelof Leve16was reached。Å11deposits were dark ash／mud  
With mucllkitchen debris＆ Alot of8nimal（sheep／goaり and fish bones多 Charcoal，aSh，  
fragTnentS Of shells and ce悶mics were fotlndif）Side this pit．TheTeis a possibility that  
it had originally been a we‖，but was finally used as包Tubbish pit。In thei射h centuTy  
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SWeet WateT might have been available from this pit匂  
L E V E L 7  
Leve17is a thick sandlayer fotLnd thTOughout the whole excavated aTea and TePTeSentS the  
bottom of tbeわabi摘tionlayer。After removing tbe foundation of鮎姐ぶ屠g50f Layer C oヂ  
Leve16，and the馳舶assa ofl包yer A of Leve16，We eXCaVated thelo闇eStlayeT争 Leve17  
in squares C12：40，41and50during tbe1993season与  
Parts of Leve17had already been completeiy excavatedin sqtIaTeS C12：42争 5iand52  
during the1990and91seasons，and uppeT PartS Of Leve17in squaTeS C12：40，4iand50  
had been paTtially excavatedin1992。Many pitsさ OVenS and gTOuPS Of post holes閻ere also  
foundin1993。Although the excavated are盈WaS Smalion！y20×30m9 and the mateTials used  
紬r the oven5包nd t王1e Si冨eS and numbers of pits were亡0汀ipletely differentin eaeぬof tbe  
squares．Sand burned ovens were poptIlar btlt r100Ven made of ciay was found主n Leve17in  
Squares C12；41，42and50in1993，thougb alot oぎclay oveれS Wereで銚ndin Leve17  
during tbe previous excavations．  
Post boles or馳γ戊S藍豆閻e㌘e fou11din severallayers and places。恥ny ash and巴h急ぎeO包1  
Chips9 bl亀頭帥ed sand dots9 ヂish，bird and ani汀ialbones，Sbe11s，Sbards of pottery  
（includi喝Cわinese，‡ranian andlocaユ闇are），glass ba喝1es and区hois官主c如9bron冨eでi喝eP  
rings》bronze coins争 andiroれknives闇ere Seatte㌘ed on tbe same sur紬ces wbeFe pOSもbolesテ  
ovens and pits were found．These showed that a succession of people甘s 呈iv呈喝On be包Chp  
eating primariまy fish，aS the sand piling up natu悶11y。  
Many ovens were also found this season。They weTe made directly on the sand9 and sand  
turned Ted9 OfterlCOVeTed with a white or blるCk ashlayer。0vens made fTOm muddy clay aTe  
f帥er here抽anin the previously excavated那ea。  
Most of the pits weTe Circular and variedin size and depth・Many of them weTelarge  
in size争 btIt SOme Were Sl閥111ike post－holes。It was obvious that the s毘nd was dtlg  
repeatediy many times。SeveTる1paTtS Of a］肌用beT Of pits had been duginto or cut during  
the digglng Of otheT Pits・The depositsin the pits and the sanditself usually conta皇ned  
smallpieces of charcoal，fish bones9 Shells and animalbones together with artifacts。We  
fDtJnd alot of refuse such as shards of eaTthen酌Te9 Shells9 fis宣1bones，animalbones and  
ph只PPn只1in文nmP n弓†見，Thp dFnn只弓†只∩ヂm只mV n竜t見切e㌢e Onlv sand仁0†ltaining smallsi芝ed  ‾■■‾－‾‾ ‾■▼‾ ‾   ‾ ‾‾  ‾▼‾－‾▼  r ‾ ■ ‾ ▼   ‾ ‾‾‾   ‾‾‾∵r ‾■ ‾ ▼ ▼   ‾ ‾   ▼山▼   丘  
Clay eわips wi班員Very Smallquantity oでⅧan一皿a鹿objectsサ  
Much eating debris and many grotlpS Of post holes閣ef＞e fou雨at some of thel員yer  
Surぞaeesip sand oぎLeve17。鮎e邑11ed these surヂaees O£ご姐紬怠紬詑ど甜ぬむ憂苦成毛紬毘ヨ£密即g乙ぶ。The  
ext帥t O官the debrisisless thaniO m andit sbDuld s喝geSt tbe basie盈eeu凱11at主on unite  
Oぎthe peopleぬ01ived t量旭reや  
鮎摘録＝㈹1紬如ロブH5㈹in square C12；舶。肋area on the sur紬ee of whi曲別eb  
eati喝debris閻aS SCattered争闘S foundin閣eSt SeCtion of squaTe C12：胡。Theleve呈of this  
suTface was betweenl15cm andiiO cm and the size of the aTeais8by4m。TheTe are  
thTee aCCtlmulated assemblages of shelldebris and two accumulated assembiages ofぎish  
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bones．The fish bone assemblagesinclude smallcharcoalfragments9 although the shell  
accumul盈ted assemblages do not．A smallquantity of ash andlarge si冨ed animalbones weTe  
found just above the accumulated assemblage of fish bone debris・Ov＠毘198関aS found  
inside these waste．Shards of eaTthenware were found mainly near the oven and a veTy few  
shards were found among the accumulated assemblages of shell nnd fish bones debris. Glazed 
ceramics are rare。Fish bones and she＝s constitute thelargest proportion of the Temains  
and animalbones aTe rare．Only one pit was found around debr・is．Little debris was found  
on west side of this square。These finds tellus how peoplel呈ved there and what kinds of  
で00d they ate ov即a Short period ofでew days．  
ThTee grOupS Of this debris，tWO aCCumulated assemblages of fish bones and one  
accumulated assemblage of shel19 WeTe Sieved by usinglmm sieve。The amotmt of sandin  
each assemblage of debris was21，OOO c虚Or70×70×4cm与 The collection willbe analyzed  
by sbelland fi5h speeialists。  
Oc正弘如意豆0絶もg即g且ロブj紺c取in square C12：40．An area閻itbⅢ】ueh debris seattered om the  
Surface ofleveilO8 cmin C12：40were excavated¢ The size of this aTeais notlarge。  
ThTee rOund areas of blユTned sand ar）d ash，tOgether闇ith accumulated assemblages of shell，  
and assemblages of fish bone debris were fotmd．Six fish bones oT SPines Temainedin good  
COndition and層ere pick up separatelyモ  
Oce：uLi）aiion t＠a）eioilOO cwain square Cユ2：40。An aTea W呈th some debris scattered on the  
Surface oflevellOO cm闇aS foundin C12：40。Fish sp川eS，bones亀nd many sc邑ies闇eT  
ヂoundれear a tわin ash assembl∈喝e Of30em diameter．  
ロcc故紬老宜0詑 邑ぼ労ぼ乙 ログ96c組in square C12：40。La柑e Circular pits闇ereぎoundi‡1t‡le  
lowest part of Leve17in square C12：40。Finds fTOm these pits only consisted of seveTal  
Shards of earthenware and包SmalinumbeT Of animaibones。Theiowestlevelof宙i患363is  
－3cm．Salt water came betweenlevels－2cm and－8cmin the day of excavation．  
鮎朋扮離由撒乙朗ほ嵐山㌧㍑8椚in square C12：41。Å1呈ne oぎpostIlOlesinleve旦1望O eⅢ闇aS  
found at the south－eaSt PaTt Of square C12－41。The sand闇aS Clean arourid them and quantity  
Of finds was s用all。T闇O Sh急ぎ舶0でChirほSe即een闇are bo関1s，ironヂra卵entS，ヂisb borほS，  
Shell，and earthenwaTe Shards were found。  
ロccは如意豆8兇l¢釘♂邑 ログ首紺ど脱in square C12：射．Post holesinlevelllO e汀】Were紬und  
bei〔）閻 thp nrもrtln月ナ弓nnlpvl⊃11ウ∩ －、m；n enlt凸和 Plウ○月1 Å1n押付n 爪it・li÷（一本〈n｛ 亡 月 し〈‥・〈三一Lふ         －－－－r－－－－・一 一－▼－－ －－〉 －…」り■ りへ㌢－u＝－ ）▲一。－⊥。＝ ⊥u⊥邑し qJullしC DしUりC J◆‘」八島 WCl邑11し  
With a single hole，WaS found beside the post holes。  
Oc摘紬藍io沌L8VeloilO5c抱，野c組成詑d85c約in square Ci2‡41。Lines of post holes stlCh  
asinlevelslO5c恥 97cm and85c抒】Wereヂoundin square C12：41。  
鮎闇掛如玩偶Levet of150銅in square Ci2：5D。Å1ine of post hDles閑S foundinlevel  
150cmin south east section of square C12：50。Some post holes were foundin bu㌢ned sand  
and ash. Another line of post holes which has a slightly different direction to that of 
the upper ones，WaS foundinleve1128 cmin the same aTea。These tellus theTe WaS  
亡Ontinuous habitation oでthis area・Asb，buァned sand，and clay made ovens and pits were  
seen in comparatively large numters in the southern section, 
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Occupationlevelofl15eD：C12：4O：  
S忍野1e oでtbe触eu凱1毘ted asse迅bl昭el。  
Fisねbor把S  O。3kg  
Ch包reOal  O。06  
S王1ell，Sa野1e A  O。02  
Shell，S細Ple B  O．17  
Shell，Sa野1e C  O。002  
Cook圭一昭pOt，1f㌘ag剋e汀仁〔げbody shard  
Oceupationlevelof115eEn：C12：40：  
Sa野1e oぎ七重旭鹿cumⅦ1ated asse田blage2。  
Fisb bomes  O。0逢坂g  
Chareoa I O．05  
Sheli，Sa王叩1eÅ  1中O  
Shel19 S亀田呼1e B  O．04  
Sbell撃 Sa叩1e C  O，01  
S‡lellタ S姻ple D  O℡03  
3fra卵emtS OぎRÅ鼠Ear七重ほn闇aでe S王Iards  
Oecup亀tiorlieveloぞユ15cID：C12：40：  
Sa田ple仁〉ぎtぬeÅceu凱1ated asse由b呈a酢3。  
Fis量1bones  O。2kg  
Cb盈reO盈ユ  0。03  
Sbel19 S盈mple A  O。06  
Sbell，S亀甲1e B  O。2  
Shell，S盈mple C  O。06  
Sbell，S包mpleI）  0曾02  
2sjlar8s，RÅ監Earthen閑ヂe，body  
2shards o誓－Irani盈n Eaヂthen閑re，body  
Sto円e，1piece  
Occup盈tionlevelofl15c・Ⅲ‡C12；40；  
Shelland bones．groupl：C12：40  
Squid bones  O。1kg  
Cbareoal  O。02  
Sbellan8bones，grOup2：C12：40  
Squid bones  O。05kg  
Charcoal  O。Oi  
Ani団盈1bones  O。01  
Earthen閑re9 即Oupl：Ci2：40  
Fish bones O魯ユ6kg  
Charcoal  〔l．03  
Sbell，Sa刀岬1e B，2でァ竃嘗捌entS  
Earthenware and Clazed ware  
Oeeupationleve】ofl14（Ⅶ：C12：41  
Fish bones  
Chascoial 
Sbeil少 Sample A  
Sbell，S姻ple B  
Sbell争 S姻Ple C  
Shell，SamPle D  










Fish b（〉neS  O。007kg  
Sbellp s亀由ple A  O。001  
Sbeli，Sample B  O。且  
Sbel凰，S亀田ple C  O。003  
0cc岬亀ti〔〉円且eveioヂ112em：C12：41  
Fis壬1a†id squid bones O。008kg  
Charcoal  O．002  
Sbell，Sa闇p皇e A  O。18  
Sbell，Sa泊ple B  O。50  
Shell，Sa一刀Ple C  O．01  
Cooking pot，1fragDent，mOUth shard  
lrragⅦent，base shard  
呈り、【、L、ニ1－こ．ilげ．†÷．－・：て 三；・ミニミゝ二こ‥：亡ご・b・二ヾこ．一㌧虹二、ご   
Iranian Earthenware，3fragtDentS  
Glazed vare，2 rragments  
如0闇m gla亙ed争1ぎrag臨e陀t  
Occupat孟omleveloflO5（三Ⅲ：C12：41  
Fish別1d bones  O．18kg  
Charcoa1  0．84  
Aniqlalbones  
Fish bones  















Glass rragⅦentS  
Bangle  
RNく Earthenware  O．5  
Iranian Earthenware O．3  
Glazed ware，5 rragⅦentS  
C〔、Oking pots，2 fragⅥentS，mOuth shards  
雪ぎ悶g圃e雨S争b盈Se S音椅ア由  
1ヂr盈g圃e円tS争 body s重油rd  
Earthpnware，1t●ragⅧent Oi■mouth s11ard  
Stone，2pieごeS  O．2kg  
OecupationleveloflO8em：C12：40  
Fisわbo拍eS  O．3kg  
Ch壬IrCOa1  0．06  
Shell，Sa皿Ple A  P．ヰ  
Sbel19 S亀亀ple B  O。2  
Shell9 S盈亀ple C  O。004  
Sbel旦，S細ple王）  0。01  
Coo血豆喝pOt，ifrag亀ent争 腿Outh shard  
lでra評ent争 base shard  
R脹冨artben閣are91frag勤eれt9 body shard  
R脹Earthen閑㌘e争1で㌢agmentぅ base shar8  
Gla亙ed閑re，2frag迅entS  
C壬1inese green閣包re，1fragment  
She119 S亀甲1e  










Iranian Earthenware，lf－ragTnent  
Rj眠Earthem閣a㌻e 
Glazed ware，1rra卵ent  




Sbell争 Sample C  
Shell；Group2（1evel  
Sbell，SampleÅ  
Sbei19 Sample B  
97 cm）：C12：41   
0。1kg  
O。Oi  




Shell，Sa迅ple B，   3．O kg  
（10pie（：巴S＝0。07kg）  
－6一   
Occ碑a孟io詑乙eve乙oj，128c俄，115c隠，105c脱タ100c吼in square C12：50。Post holes were  
foundi円theselevelsin the same area of Occ姐i）a孟io毘乙ev8乙oj150c軋 Aline post holes  
together withlarge pits which were d咽in succession9 閻ere foundinleveiofiOO cm4  
Differences of colour 呈n the deposited sand 主nside the post hoiesindicate the shape oヂ  
閻00den postsin t‡1e乱  
Muc王1de如is was foundin those oceupationlevelsin south east area of C12：50や Bu川ed  
sand and ash were found comparatively frequently in the area that was supposed to be 
inside house．Pitsinciuding refuse were found outside the house。One pearl，tWO blue  
g18Zed beads，fiveiron knives，Oneiron n邑ilタ One Chinese green waTe bowIshard，One  
Chinese gTeen闇aTe dish shard9 0neIranian white giazed bowl，OneIraniar3nOulded  
earthenwarelid，One Painted earthenwaTe VaSe Of unknown pTOVenanCeタ Sma11fTagmentS Of  
glass bangles，COmParativelylarge amounts of eaTthen網Te Shards予 fragments of bird egg  
shell，animaland fish bones，She‖ and charcoalwere found at thisleveland just below  
thislevel。  
UNDER THE LEVEL 7  
In1990season9 threelayers were found without any artificialmater・ialbeiow Leve17；  
these were alayer of smallpieces of shell，alayer of sand，and alayer of sand with  
She＝s。切e found the whitelayer of smallpleCeS Of she11at the bottom of deep pits．  
Al汀IOSt the same feature桐S also seen undeT Leve17in1993。The depth of the surface of  
thelayer of sma‖ pieces of sheliwas70－80cm．The閑terlevelinside otIr eXCaV邑tion  
area was between O and －1CIcm when visible．  
SトtALL LOW MOUNt）  
A smalllow mound beside the sea or extending to sea was excavatedin B12：8i，82，9j  
and92。Alevelat the top of this moundis2．36m a王1d40t訊帥ay from the main excavation  
area. We decided to dig here expecting to find a non habilation building like a mosque or 
a wate王1tOWer。  
This areais4O m away from the excavated h昆bitation area andlocated at the閻eStern  
edge of the site．Itis possible to see the閻hoie coastliT）e Of theJulfar site from here  
and閣e eOuld 呈nでer that the aぎea WaS nOt the normalhabitatiDrla㌢2詔 f㍗nmi†見 げPn好P只nllip月1                                                                                                                           ▼  一■■■‾  ▲ ‾■r＋⊂＞、■‾∈＞‾ －■∫′‾‾■■ ■－仁一▲■  
POSition。討e found four buildi喝S and tombs du㌘呈訂唱this season。Some build呈n郎had  
mihTabs and the direetion of the walls朋S SiniiaT。These buiidings might be chape呈s9 0T  
い．ノニニー ー∴・川．1 川．．t．．（：．ハj・ご∴l   
From the finds9 We Caninfer that this area網S just a s竃nd beach close to the seain  
抽e且5t呈1仁entumJ。Thelevelo董ゝ抽e sur紬Ce Oぎtわe sarldis57cm at Ci2‡02，andiOO e抒Iat  
the po呈nt between B12：82 細d 92。The former sandis the same sand that 閣員S found beio閻  
the sheillayerin squaTe C12…51，and theiatteris same as the sand of Levei7。High tide  
Sealevelwas＋40cm on加適才引用那y and th呈s闇aS PrOb員bly the bighest！evelduヂing our  
Stay On the site。  
ー7－   
Mud／elay was brought and piled up thickly on the sand to construct the flat base of a  
buildii昭勺 Both sand with shelland withotlt aPPeaTedin this area and thelevelwasllO cm・  
The thickness of piled fnud was50－55c恥 and thelevelof the surface閻aS150－160c凱 Å  
few fragments of eaTthen闇aTe and smallpieces charcoalweTeincまudedin the mudlay  
Severaithin horizontallayers of用ud were seenin some parts．In squaTe B12：81テ four thin  
mudlayers banded with sandlayeTS Were Seen．Constmction of buildir唱base see†恥Sin one  
SeCtion to have been completed at one time。But theTeis a possibility that so摘e PaTtS Of  
the mud base might have been constructed moTe than紬ice because闇al卜Iike clay Te団員ined  
inside the mudlay甜in the section of B12：91．T宣1e Surfa巳e Oデモhe depos呈tlayers闇ere nOt  
ぎ1at but p‖ed upinelining gentle。Wai卜1ike cl為y may bave be紺 uSed to stop tれe  
Slipp吉昭e Oヂpiled up n帥Clay．  
Tねere vere t如ee orぎour buiidi一昭S On the upper claylayer and to托ibs闇ere builtin the  
SOutb即n paヂt。Tbe即der oでconstructions are払底相室毘蜜月／軌 だj 軋 andアロ幽ぶ，tbo帽わt量Ie  
Order of馳iとdi托g A and Bis not certain because they weTe builtin slightly diffeTent  
Places．After the eollapse of building Bラ btlildings C andI）were builtin quie鹿succession  
On partS Oでthe ぎloor oでbuild主ng B。Stone eonstruetions and elay brieks闇ere ぎound 呈n  
thelo闇er part Of square B12：91．Th主s seelned to be earlier than bu主用ir昭B。But there  
Stillre訊ains the possibility that buildingÅis a part oぎbuilding臥  
〔ぬ盲£虚膏毘g鬼〕Tbis bui王di喝Seemed to have been buiit fi㌘St On the旺Iud eonstruct呈on base。  
A part of the wa11was foundin B12：91but we did not have time to excavate the floor．The  
top of the remains of the閣all閣員S destroyed by㌢ロ商才♪ ぬ主軸took tbe fo川＝げ召巨津enく油。  
Threelayers of aligned stonesir）Cluding shellweTe found on the sandlayeY争 亀Tid on the  
slones four layers of yellow mud bricks were found. The same direction as that of the 
StOneline was followed by the wa11，thot唱h th呈s stoneline has a possible connection with  
鮎盲柑豆卵凱 柑e could notヂind the wa11s oヂ馳盲£d盲毘g Ain the other squares．  
〔馳査且d盲艶g雷〕Evenif this buildi確固itbits tbreelarge stone pi王Iaf bases閣員呂nO七 t王1e  
アirst builtin this area，払底£d豆粗密厨StOOd on a thi（通mud／cユay constⅢet呈on．Tbe s重富e Oぎ  
ヂ00m闇aSllx7恥 and tbe sur紬celevelwasl＆5e凱Itis elear tわat打Iud was bro喝ht and  
Piled upon the sand for the foun由tions of this buiiding。The floor闇盈S亀flat stB㌢face of  
haTd mud。A few thin cl亀ylayeTS WeTe Seen just beiow the uppeT and f主nalsuTface of flooT。  
The flo即m皇ght have been TePaiTed severaltimes。The suTface on wh呈ch the阻11founぬtion  
Standsis alittlelow即 than t王1eヂinalsurf包ee。Onelay即亡げthe stone foun由tions of  
the w亀11remainedin sol肥partS butin many parts no traces of the閑11s remain㊥ The floor  
切aS COVered with mud閣ith smailehips oぎehareo盈1an8debris争 暫ぬieh b盈d beeilb㌘Ot唱わtirl  
to make tわe floors of馳崖乙d豆噸だandか℡ The founぬtions oヂthe walls闇eヂeI旭de閻主軸alo闇  
＝血ed stones。  
The entrariee eXists on the east side。A teTTaCe OutSi・de the entrance slopes gently  
nakir唱it higher than the entrance。Stone foundations were not foundin the entrance aTea。  
It is possible to be certain of the width of the entrance because the foundation of the 
StOne W邑11紬undation was foundin the nor抽ern part。  
－8－   
Smalirectangular rooms or basins are attached to the noTth閑1ineaT the entrance  
Slope～ 摘O are OutSide the厨alland o互1eis 呈nside¢ One b亀Sininsideど00犯閣aS翻ade oで  
rollnd stones争 Width75cm andlength155cn。Two basins outside TOOm h亀VeIntId plastered  
inside walls and the height of the wallis58cm。The flooT Of the b亀Sinis sand and was  
not plastered．These aTe PrObably ablutions rooms。  
ThTee StOne Pillar bases stoodin aline9 eaSt tO閣eSt争in the centTaiparts of the  
rooI泊．椚dth（north－SOuth），le咤抽（e盈St－WeSt）and beight oヂeaeh stone baseis：nortb夢1細c恥  
110c恥102e那 mid朗e9140c拍9110e恥 91e郎 SOuth9140e恥 且50em9 85c臥 Tわe si芝e Oぎ  
the soutbern stone baseislarge㌘ tわan tbe others。Tbis mi紳t suggest another  
inteヂpretation discussed below。Eaeh st珊e Pilla㌢base wasl姻de by pil重昭upヂ跳rlayers  
Oでwhite ‖牒e StOne and sheilmixed with stones．D那k g㌘ey h亀rd削d plaste㌘切払S uSe8to  
fix the stones．White mortar was not used here．  
Theloeation oヂ the皿i如ab eou18be discov即ed by ヂ01lowing tbeline o宮 the 摘O  
pi11a㌘S aモ モbe闇eSt印d of the roo洞。Åぎiat r皿nd stone was p亘aeedin the mud and t王1e  
upper part oでthe stoneis aboveぎloorlevel，One pit w主tわOut any StOne闇aSぎouれ8to t王妃  
SOuth120e重力a舶y from theヂOund stone。T王1eSe t駅）are paraユ1el闇i抽tbe闇eSt相恩‖1ine．  
SimilaT StOneS WeTe found on the flooT Of uppeT馳iほi毘g Cin the sa捌e Place，at a higheT  
levei。A stone supposed to have been taken froEl鮎i且d豆兇g厨闘S found jtlSt below the  
Surface of f．looT Of馳iLdi托g C，Th主s place澗ight h盈Ve be即uSed severaltimes as a place  
f’or aIDihrab．  
The distance bet闇eenlarge sized stone pillar base and the mihrabis5。7m・This might  
indicate that there was no ceilii昭in the cen七re of the building。   
Ir theJl）ihr8b wasIocatedin the middle of the west wa‖，the northern twolarge stc・ne  
Pi11aT bases were probabiy used as the piliar bases of this buildi喝．If so争 the southern  
PillaT base might not be a pillar base but the foundations of a minaret。This stone base  
islargeT than the others and the east一関eSt 閣ailis attached to the centTe Of t呈1呈s，  
althot唱h the northern east一切eSt闇邑！1is O。51机aWayで㌘0凪the首氾ヂtbeどn StOne pilla㌢b亀Se。  
〔馳豆£d底泥gだ〕mis bui18ir噌is situated at t王ほ固eSt eれd of square飢2：81。Tわe noヂth  
WeStern part Of the TOOm has probably alre盈dy disappeaTed due to eTOSion by the sea。  
Sand and打Iu8w即e brot噌ht and eovered tbe cl包y flo即0ぎ馳豆£d豆毘g汐闇itb a tb主ご飯ness of  
40em to make tbe floor height。Sand occupie51aでge area五色ndis sim量！塾㌢モロ七重！塾モ¢デモbe  
lay即under Leve17includi喝訓Iallfr∈喝men七s oぎshe‖‥‘耶沌∴馴元is diFty S亀nd闇ith m盈ny  
Smallehareo包1f相即entS。Ten cm thick clay was pl亀Stered flat as a flo肝Ollthe sand and  
mudlaye㌢S。馳a11broke了1Sbe‖s to a t鋸止如ess oぎ3e捌闇即e Spread on tbe音1ard亡1為y  
SUTface。The suTfaceleveioぞ the shellfiooTis 200 c臥 The si冨e Of the roomis 4 × 6 m．  
王tis veヂy St柑nge that no閣a11foundati皿rem亀ined急ぎOund㌘00軋  
Thelocation of the MihTab was noticeable。There were stone assembi吉昭eS On the floor  
Of the west side of room．FouTla曙e and two smalistones weTe found to酢theT aTr紺ged so  
as to be flat on the top。The thickf｝eSS Of the stones閣竃S亀bout20cm盈nd only onelayeT  
Oぎstones remained on shelllayer。Tわese were p㌘Obably t重婚pill那ぬses oぎthe机h柑b。Å  
－9－   
fTagment Of blue glazed tile was found on the same shellfloor50cm a閑y from the stone  
assemblages。恥uldedletters on the surface of tile aTe COnCerned with the Koran9†lÅ11ah門  
WaS eaSily Teadable9The size aTelO・C恥12＋em，2．1c軋 Blue tile could have been used  
in the Mihrab but nothing else remained on theでloor。  
Four stones were found just below the clay floor surfacein the southern part of  
previously found stone assemblages．They weTelined up para11elwith the estimated wall  
line andin height were sligh七1y different from each otheT。These stones weTelaid out so  
as to be flat Dn tOP Showing they could h昆Ve been used as a pillaT base・  
One of the stone pillaT bases of four stonesis circulaT and of hardlimestone of40  
cm diamet即邑nd23cm thickness。A hole aroujld this stone dugi王1elayでroI罰just bel珊the  
Clay surface can cleaTly be seen。Thereis a very shallow TOund basin of2O cm diameter  
On the surface。Clay was not foundin the rollnd centre of one of the stones。These facts  
Shouldindicate the existence of a切00den pillaT．This stone baseis simiiar to the  
Tenaining stone base of馳i邑di絶g H and theTe WaS a hole闇ithout a stone base at the MihTab  
in馳iLii兇g凱 This stone might have been used at the Mihrabin鮎盲乙di托g H and reusedin  
馳盲£d盲瑚だ。  
An entTanCe eXistsin the east side．Å terrace of samelevelas TOOm flooT Temainedin  
the east outside of the TOOm and sIoped do閣n tO the east。The suTface of this terTaCe闇aS  
made of thin haTd clay。One row of flat stones waslaidin an east－WeSt direction just  
below the sloplng Clay surfacein west part of the teTTaCe．Åro閣Of stones was found on  
the edge of slope and flat gTOund。  
Clayincluding smaiistones waslaid flat to foTm a Tidge from the side of the room to  
the east. This elay might be part of a fallen wall and was found on the east side of the 
roo恥 On the northern par電0でentranee teどgaee争 andin a diteね。Same elay and smallsto円eS  
Were foundin the southern paTt On the east side Df the TOOm and were not see円in the  
Centralpart9 beside the entranee．  
A deep ditch was found beside the east side of the room between the TOOm and the  
SIoping teTraCe。At the beginnir昭Of excavation heTe，the ditch was cons主deTediike a  
Plastered threshold or fixed clay boaTd。A plasteTed boaTd of4cm thickness seemed to  
rangeiTTeguiariy outside the room。Butit闇包Sin fact a（∬tch along the east otltSide edge  
nア ナh凸 Pハ∩Ⅲ  Tナぐ hnナナnm u負ぐ バ凸凸n ナn p凸虫（h ナh白 n負ナ1tP91 q負n√j l免ヽ′βP  一千q uidナh lJ男で qち pm ）l  ヽ11し、 ▲ ヽハ′lll●  ⊥ ゝ■ノ  し■ヽノ■ヽ ゝゝ■M■  ■▼u】 、Jヽ一、一r  ヽヽノ  ▲、－■uヽ′▲■  、■■、■  ＝リ ー ヽ■1、一 ▲  －一■、一■一■、‾  ▲、一J、■ノー一 ■  ▲ －－‾ ’▼ ▲、‾、一■ ’1’－一 －■ Vヽ′  、●■●●  
Depositsinside the ditcil閣ereでrom the collapsed wallin the upperlayer争 Smalliumps of  
Plasterin the middleiayer，and claylumpsin theiD闇erlayeT。The middlel包yer閣aS  
deposited m亀虫i喝Ⅲany thinlayerslike a c淵eaVelens。This diteh might bave been dug by  
SOmeOne Who wanted to take the stone foundations below the w邑11while the 切ailwas stili  
Standir唱。But they eould not t亀虫e any脚Od stonesヂro‡迅the botto円10ぎ1油e diteh。Tわis  
might be tIle re邑S硝闇hy they dt唱SO deep。  
〔馳豆id官紀g田馳盲乙d底泥gかnext toぬ豆まd豆詑gだWaS紬undin square B12：82and92。7’わeぎlooザ  
WaS made of a sand and elaylayer of70em and a sわelllay即Of8－ほe恥 亡OVered tbie畳tly  
by blocks of white gypsum5－15cmin size。The s主ze of room was6 ×5・5恥 and the sllTface  
一10－   
1evelwas 225 c汀L A sand and claylayeril把iuding sm81lehare開Ichips紬dぎragments oヂ  
CeTam呈cs閻aS found undeT the floor，These deposits were bTOughtin fTOm OutSide to桐a駄e  
up the floor heigh。We could see many thinlayersiaid f㌢Om tbe e邑St Side～  
T脚0デモhreelarge pillaヂbases尉ere reuSed．These were bu呈iモ ア㌘0汀itbe pi11ar bases oヂ  
鮎iidi毘g厨and the northern摘O閻eTe reuSedlateT。Theieveiof flooT became the same  
heigbt ∂S tわe top oでs紬ne bases。There闇毘S8 th呈n sheillayer on tbe s朋ヂヂ8ee亡げ tbe  
eentTaistone p呈11ar base and theiT thin hard stone－1ike base appiied toit．The pi亀Ster  
閣aS St主11tbiek on the su㌘face oぎnortわern p呈11ar b亀Se色 P呈11aでb竃SeS閣甜e reuSed but tbe  
loeati抑S Of tbe n甜Pi‖庵でS壌ere Sl呈ghtly altere乱  
Ålot oflaTge earthenware jar＞S and cooking pots闇ere found beneath the f王ooT。Some  
qu包ntity oヂCわinese15th century gre印材are仁璽is壬】eS包nd bo闇1s閣ere also紬urld。So富里e S艶色r8s  
OfIsla用量c glazed pDtteTyincludi噸即een glazed舶re，and paif）ted闇hite giazed闇aFe WeTe  
alsoぎound。Giass bangles9 Glass vessels9 aれd鋸on盗e COirlS Were also among tbe fin舶亀S 皇n  
the upperlayers oでt王1e壬柑bitation areain squares C12：40予41争42タ50予51952。  
ほ服わarea］The area of the southern paTt Of theiow mound was a cemetepy。RectangulaT  
Plans and smallstones enclosuTeS闇ere Seenin th呈s areaindieati昭the existence of  
SeVeraltombs。From the surface observations，tDmbs閣ere arTanged veTy Close to each other  
in a wesト朗Stline。Part oでone oヂthe tombs㌻ロ脱む眉j WaS rO噌hly d帽tO君主nd the si冨e Of  
tbe pit。AヂeCtangular p呈t b喝an tO be血g but tbey found the wallo官馳豆£慮豆絶g A亀nd so  
開1y tわe闇eSt part闇aS d咽でuヂtber少 女eepl喝Wal呈 asit w盈S。昆um盈n b醐e re凱aine81亀id so  
that the diTeCtion of the head to the noTth甘1egs to the south》 the face闇eSt。A storle  
UaS）aid on the head，the shoulders，the breast．the elbows，the waist，the knees，and the  
ankles。The tomb pit was dugln a COnStmCted cl盈ylayep and above the depositedlayeTS  
eontainir唱ehareoal．Depositsinsi亡亘e the pit were elay with e如areoala】1d sm毘11ぎragments  
Of sbel19 呈ndicatir唱a period o官員ぎter the bu呈1舶ng construetion．Butで呈nぬ醜ere閣eどe S亀me  
as those 呈n buiidi噸aTe凱 This cemeteTy m塾y belo一昭モO thei5th and first half of the  
16th eentury。  
F‡N ひS  
T王旭ぎinds frolⅥLeve17in squ紺eS C12：40予 射 and50閻ere al獅OSt Same aS those aiready  
ヂOllndiShe旦1s and fish bones 闇ith rモh角㍗Pn只1只nボ ア㌣只川戸nナ宝 nヂ ppp公印irq u即凸〔nll凸ハナ凸バ 匂ナ ナh△                                             －－ －－－－ －－ －亡さ■－－－一－－ 、一・1 －－一・、一L▲－I，、－リ ー▼、ノ1ヽ－ ヽ一U上ユし・ししし～u uし し1▲ヽ′  
habi七色tionievels this se舶On。Tbe majority oぎヂi田ds aヂe eera打iies such asIr包ni包n glazed  
and u『昭i昆冨ed園are官 民as aト琵わ員im油u『噂旦a冨ed w亀㌢e and Cbinese gどe輔閻亀㌘e。   
‡悶n皇祖拍gl竃Zed閻areS aぎe aS紬呈lows。Opaq揖e関b呈t量sh glる冨e8閻畠re芸Opaque関わ呈tisb glazed  
Ware閻i拍un鹿rgla三e bh把駄decorat呈on；0蔓娼que闇h呈tish gla望ed閻a㌢e闇呈th un由㌘監呈亀冨e bl旭e  
deeoration；Op明ue Whitis宣1glazed関are With undergla三e g㌢ee円由仁野盈ti抽SuCねasJJ93－61言  
Bh把－gre甜gla冨ed闇are言 Gre印gi8冨e（璽鍼re SuCh asJJ93－60芸馳0関n gla冨ed ware；Tr邑訊Sp亀㌢ent  
Whit呈sh gla冨ed frit ware；Transparent 関ゎitish glazed ヂr呈t闇盈㌘e閣ith u田dergl還冨e blue  
decorat呈0調芸 7ra門島parent関ゎitisわgla芝ed frit閣aどe Wi抽undergla冨e bl亀Ck鹿co㌢亀t呈on言Op亀que  
厨bitish glazed frit 闇are 閻ith un8ergl邑冨e biae駄 dec即急tion sucね asJJ89－606；Biue  
－11－   
turquoise glazed frit ware；Blue tt］rquOise glazed frit ware with underglaze black  
deeoration．   
Iranian unglazed wares are Moulded ware，Incised ware and Plane wareサ  
Ras al－KhaiFnah wares（WadiHaqir wares）are Plane ware and Painted ware。  
Earthenware of unknown provenance，Glazed wares of unknown pTOVenanCe，Chinese Green  
ware，Chinese blue－and－White such asJJ92－500，Thaiblaek painted ware are also found・  
Many findsincluding the same materialasin Levels3－4were excavated under the  
floors of the buildingsin squares B12：81，82，91and92．These might have been brought  
from the eastern area，Or the southern part of the excavated habitation areain sqtJareS  
C12：40，41and42．  
Blue glazed Tile，JJ93－53．This was found on the flooT Ofぬildi托g C，near the stone  
foundations of the Mihrab。Fabric；Creamy white coIour，Sandy clay or frit with small  
quarts・Glaze；Light blue glaze on the surface and parts of side9 thinly glazed on the  
mouldedletters，Silver white colourin some paTtS争 rOugh crackles on the surfaee，a White  
sliplayeT under the glaze。Shape；An upper right part of the rectangular tile，2。1cm  
thickin the upper part and2．O cm thickin the centre，mOulded traces Temain on the  
SuTface of the back side¢ The tile has been broken at theline of shallow cutting traces  
Of O．6－0．7cm depth and O．1em width on the reaT Side。Thisindicates that the pTeVious  
size of the tile was more than twice of the remain。Letters；掴oulded relief Arabicletters  
is seen surrounding a reliefline flame on the suTface．i畠2iほha’iも乙a’Lほ旭inÅrabic  
fromleft to rightin alineinside uppeT flane．Fivelinelettersis written fi90m uP tO  
bottominside the centralflame。8is脱i’乙ほhi：馳r’豆毘’iL房hi；… Ha毘a（甜ada）…；’abd  
a卜Ha如阻豆乳）。Sentences of Khran may be used．  
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て発掘したB12－8ま，829 91，92区のdヽさな低いマウンドである。いずれの地点も、今回の発掘で現地  










セルカイマ副首長兼ラッセルカイマ国立博物館長シェイク スノ♭タン◎ビン申サカル◎アル◎カシミ、お  
よび博物館職員に挨拶し、ラッセルカイマ博物館、および遺跡事務所で調査の準備を行った。6日、  
C12区の発凍地点で遺構の上に昨年かけた覆いを剥ぎ、発揮する面の清掃を行い、翌日から20丸の人  






ほ比密約少なかった。井戸の可能性が大きい。   
昨年発掘し、そのまま遺構を現地に残していたハウス15基礎、マドバッサÅ（ナツメ郁子の実から  
ジュー スを採る施設）、ピット266の石越の三つを取り払う作業も、C12－4ユ，50区で行った。第6層  
A層のハウス10内に築かれていたマドバッサAの基礎部魔実測しながら外した。第6層C層のハウス  
15の基礎である泥レンガを、一つずつ大きさを計測して外した。第6層Å層のハウス14床面に築かれ  
ていたピット266の石姐を半分取り去り、石組構築状態の図面を追加した。   
居住区域の寛恕終了後、現地で砂をか右ブて保存した遺構は次のものである。欝6層のストリートA  
の41区北側日干レンガ壁、それに付く道路上の半円形と台形の石境み、ピット266の東側半分の石組、  
第7層の最下層面に揺られた大きなピットのいくつか、である。   
非居住区域であることが判明した、小さな低いマウンドは、居住区発掘地点から40－50m髄艶た、海  





































トからは鳥卵殻も出土している。   
ナツメ時子の実からジュースを絞り出す施設マドバッサ鹿隠、且99翌年度にCl望一朗区の葦6層下層で  
発見され調査さ馳た。1993年虔の発凍で基礎部を取り払う前に、十字方向の断面図を作成した。施設  
－14－   
ほ第6層Å屈のHouselO内にあり、床面は厚い砂の床によって覆われており、同じ部屋だカi別の用途  
の部屋になっていた。その際に、この部屋は改修されており、日干レンガの壁は部分的に建て直され  
ている。施設の壁の内側の大きさは 2mx2。5mである。7率の邁が長方形の床面に横に並び、中東  
部に緩の清が1奉あって、董を左右の二つに分ける。且992年度の詞査ではも床面が厚く砂と漆喰で覆  
われていたため、デーツ◎ジ ュース（Dib－s）を集める究ば発見で重なかった。しかし、且993年度に、  
施設床面の入口部に沿う部分の中央部で、土器壷を用いた究が発見された。観い漆喰の層に覆わ洗た  
硬い漆喰の床面が残り、そのもっとも低い部分に土器壷が埋められている。砂層に掘られた究に埋め  












何度か塗ら甑ており、それは表面が補修されたことを示している。   
石組の井戸である可能性がある大童なPit266の半分を取り払い、写真撮影と断面図作成を行った。  
これは1992年虔の発掘で、臼机Se14の西側部屋の中央部の床面で発見き馳たものである。石越のピッ  





石が多く餞われている。石を接着するのは尿混じり土である。ピットの繹さ緒川O e刑、石越内例の口  
径ば錮emで、中程で外側に少しふくらむ。このピットの底隠石や粘土がなく、自然に磯責していた白  
い員層の表面であり、底面の海抜は5舶用である。この高さでは、尊ば海水が商かない。1逢世紀に隠鋏  









－15u   
Åを取り去った後、C12－40争 4L 50区の最下層である第7層の発轟を1992年虔に引き挽き行った。  





ず、川m寝れると異なるオブンが使われていたのである。   
柱穴路欝、すなわち簡単な構造の家、バラステイが各所で何層にもなって発見きれた。多くの灰や  
炭小片、砂地が染みのように黒くなった部分、魚や鳥、動物の骨、月、中国やイラン、地元産を含む  


















の生活面は平均的な高さと中心となる発掘区名を何層て区別する。   
海抜115em生活圏，C12一朗区。舶区の西側で、員や魚骨などの食物残繹が密集して集まる面が  
発見された。平均的な面の高さは海抜115c田嶋、ら110emであり、7mx3mの範囲に喪中している。遺物  








で、どのように住み、どのような覆額の食料を食べていたかが推定できる。   
食料残繹三箇所、すなわち魚骨群二箇所、月餅一箇所の堆鶴について、1mm方眼の髄番用いて遺物  
－16－   
巷褒めた。三箇所とも、編にかけた砂の範囲はそれぞれ70×70emで深さが触m、砂の体積は21タ000d  
である。種類別に重量を計測した。これらの資料は、統計的に処理する他に、員と魚の専門家の分析  
に供する予定である。   
C12一朝区では、いくつかの生活面が発見された。海抜96c恥1鵬c恥100em？の面が代表的なもので  




ら一触mの間で西春だしていた。   
海抜108Ⅷ生活圏争C12－40区。この生活面の範囲は広くない。円形に焼けた砂と灰の部分が三  
箇所、月の幾まりが一箇所、魚骨の義盛りが一箇所、発見された。魚骨は6匹労がよく残り、1匹分  
ずっ分けて骨を採集した。   
海抜100clⅥ生活面，C12－40区。残りのよい魚骨や多くの麟が、薄く埴壊した径30cm捜どの灰の  
付近で発見された。   
C12－41区でもいくつかの生活面が発見された。海抜85e抒l，97cⅢl，105c恥110仁m争120elⅥを中心とし  
て数多くの往来賂群が発見された。往来跡群の周りには大きなピットがある。   
海抜105cm生活面，C12－41区。家の建ち方が推定で垂る程度に、きれいな並びの柱穴跡群が発  
見された。85c恥 97cmの生活面も類似したものである。   
海抜‖0銅盤清面，C12－4ユ区。柱究跡のそばの同じ面から、重さ5。41昭の未墾の石製重り  
JJ93－49が出土した。遺跡に近いシマル付近で採集したと推定できる藍銅鉱アジュライトのようであ  




た。   







出土している。鳥卵は、多くの渡り鳥が季静的に見られるので∴鶏卵と断億できない。   
海抜川Oe招生活面，C12－50区。大童なピットと／j㌔さな柱究歯群が発見された。往路捗内には、  
砂の色の変わった部分があり、四角の柱樹が填められた跡と推定できる部分もある。大童なピットは  
聴に隣接して作られたような配置である。   
海抜105e悶盤藩蘭9C12－50区。同じ区域で二箇所のまと意りが発見された。一つは、柱穴跡群  
と魚骨、月のまとまりである。飽ば、同じ面の隣接する帝分に、願に作られたように並ぶピットと経  
穴跡群である。ほぼ、同時期の家の建ち方の広がりを示している可能性がある。   
海抜115cm生活面，C12－50区。柱穴跡群と多くの並んだピットが発見きれた。  
－17－   
凝綾12Bc扮盤藩簡9 C12－50区。往来路欝とピットが発見され、柱究藤野からは家の形を掩定す  










森が溺重恩豊じめる高さほ㌔発掘期間中で、海抜Oe捌から一且O e皿の間であった。  
B12区⑳宗教建築と塞   
C12：舶9射撃42950，51，52 の発掘区域の海側に実重出した」、さな低いマウンドがあった。B12：  




遺構隠、モスタあるいは聖廟弼亀富急ぎ9毘塾n亀亀予Qubb亀9 と治定で垂る建物と、塞填であった。   
尭旛以前、ここほ独立した小きな偲直丘に見えたが、もともとの地形は適っても1た。出土した遺物  
から推定すると、15世紀ころ、ここは半島状に寛容出た砂丘の先塊に近い、波打ち際の低い砂地であ  
った。 砂層の上面の海抜はC12≡02のポイントで57仁和（C12‡5呈区L。7の砂の下にある鼠層の下の混じり  
のない砂と同じ妙の上面）も さらに海に近いB且2：92のポイントから82のボイン紅へ5机1った場所で  
iOOe迅（L。7 と同じ砂の上面〉 であった。且月 2日の最高潮泣は十鯛emであり、詞盛期間中でも最高に  
近い潮位のようであった。砂腐の状態や棲高から、ここ隠明らかに海岸の歯打ち際に近い砂浜であっ  
た。   
礼韓所（モスタOr聖廟）、および墓地建設のためにも建物を中心とする範囲に粘土を運びも砂面上  
に厚竃盛り上邑ヂ、平坦面を造成している。貝カミ混じる砂腐と混じらない砂層の南方が基盤となってい  




がい静労的に隠時期を隔て竃埋めた可能魔もある   
Bl望；91では建物壁と推定できる粘土が粘土層内に残るからも粘土層は二時期者こわたって造成澄馳た  
と確定することも可能である。しかし、磯磯層の表面を見るとも平坦ではな電、ゆるやかな傾斜で投  
ぼ治てら馳たように見える。壁淡の粘土は、土止めとして置かれたものと推産で馨る。   
粘土層の上に造ら貌た産物（モスクや聖廟などの可能性が太重い）は毯榛東た隠忍線あり、さらに  
B旦2；9iの南鱒には塞が造られた。建造の頗番隠、肯い頗に建物Å孟たはB予 C争 軌 基地であ愚。た  










砂層上に基礎として見混じり石を3段数き、その上に黄色粘土日干レンガを4段凍み上ばてい る。さ  
らに、その上方に右列が並ぶが、それは建物Bに伴う可能性がある。  






に盛土してある建物CとDの床語土を除去した。   
建物め壁は粘土層上面に近い部分にだ畠ナ低く残り、壁め痕跡がない部分も多い。床が残る部分め上  
は、建物C，建物Dの床面下に詰められた炭混じり粘土層などに覆われる。壁基礎は低い石餞みであ  
る。   
Å口は東側にある。東側から緩やかに腐斜して高くなり、建物の壁に至る。部屋内にÅる出Å口部  
分にほ礎石が無く、北側には礎石が並んでいる。入口の臨も石のない部分から推定が可能である。   
Å口倒の北側には、小きな長方形の囲いがある。部屋の申に食い込むような形のものは、丸い石を  
並べている。部屋壁に接して外にあるものは、内面に濯が漆喰のように塗られている。壁の高さは低  
い。建物に付随する水に閑適する施設だろうか。   
大童な3個の石製桂台と推定できるものが、ほぼ直線的に並んで残る。北側が南北◎東西が1舶c汀l  
XllO cm、高き川2c一遇、中央部が南北伊東西が旦毯O cmxl且O e孤、高き91cm、南蘭が南北昏東西がi40  
C田×150cm、高さ85emである。4段ほどの白い石灰石や員混じり椎を績み上ばて、太きな石製宙にし  
ている。石積みの間に詰めているのは、白い粉状の鮎㌢t亀ヂ（ライムストーンを焼いたもので、焼いた  







〔魔物監〕   
海際にもっとも近い西側に造られた一室の小きな建物である。員を敷いた床面の一部が残るが、壁  
は残らない。西側と北側の床は、波風によって浸食さ馳たようで、残らない。すぐ下まで、海が迫っ  




























樹にもあり、中央部にはないため、Å口の部分が推定できる。   
巨三テミ」i＿〕   
最後に建てら艶た建物は、建物Bの柱を室内に残しながら、ほぼ同じ範囲の南半分に床を高くして  




用している。   
部屋のÅ口ば東側にある。Å口外にほ小石が多く含まれた斜面があり、部分的に幅の広い階段にな  
っていた可能性がある。Å口部分は粘土の面がはっきりと現れ、室内が少し低くなる。東剋の敷居が  
あって腐食したかもしれない。   
床下よりも30emほど低い部分を底とする塞があり、なかに遺体一体が葬られていた。床を粗く適っ  
て埋めていること、一体だけ経れて存在すること、残りが非常にいいことから、こ訊は最近の埋葬で  
ー20一   
はないかと思う。遺体ほ発掘区域外に再埋葬した。  














ている。粘土を除く嘩鏡土は、建物B9 Cの床下語土と床面の崩れたものと同じである。噂磯土から  
も、基の年代が建物Cより新しいことが判明する。   
この他にも、遺体の一部を発見したが、すべての遺体は現地でそのまま埋め戻した。  
出 土 品   













：不透明自軸陶器Opaque油itisb gla冨ed waヂe：イランの施軸陶思のなかでは自紬陶署力宜最多塵を  
占める。碗、鋒、壷、瓶が主な選種である。素地は黄色で紛娩である。この陶器の一部に、袖下に鼎  
褐色の彰文が施される。ロタロ成形は左回転ロタロを用い、高台削り隠者回転日夕ロを用いるようで  
ある。   
ドゥ◎カルディはこの超額の紬を銀白軸と呼び、ケルマン地方で作られたと述べている【de C晶rdi  
1970p。294】。しかし、その理由を示していない。当時の学界でほ窺うことのない共通の認識であっ  
たのだろう。自軸が錫軸でないことは∴ 自紬の化学分析等で明らかになっている 宣佐々寒地  
一二1－－   
1993，199引。   
不透明自袖下黒褐色彰文申黄色素地Opaque whitish glazed ware with underglaze black  
decoration：白軸下に彩画され、黄色で粉状の素地をもつ陶器。碗や鉢が多い。   
不透明自袖下青色彰文昏黄色素地 Opaque whitish glazed ware with underglaze blue  
decor8tjon：   
不透明白袖下緑色彰文◎黄白色素地Opaque whitish glazed ware with underglaze green  
decoration：  
JJ93－61．第7層C12：41区出土。黄白細線彰文陶器鉢。素地、黄白色。紬は内面全面と外面靡部孟で  
かかる。内面は盈区に区画され、渦巻き文内に格子状文が描かれる。   




りも職質な素地が多い。署形は鉢が多く、執や壷が挽く。鉢や観では、外側面に施鞄されている。   
緑軸陶器Green gla冨ed闇are：紬色ば蒔い線色。  
JJ93－60。第7層C12：50区出土。繰軸陶器碗。素地、灰白色。   
褐軸陶器Bro閣n gla芝ed ware：   
透明自軸白色フリット素地陶患Transparent油itish gla冨edでrit ware：素地は石英拉を主とし  
たブリットであり、粉状で脆い。粘土を混ぜたものもあり、素地の亀は白色から灰白色になる。   
透明軸下晋彩白色ブリット素地陶器Transparent whitish glazed fTit栂re闇ith tmdeTglaze  
blue deeoration：いわゆるイラン染付である。イランの染付は、中国の染付と素地が違っている。  
イランの地質的条件が中国と違い、同じ粘土がないため、アルカリ質の柔らかい低次度焼成用の粘土  
を使っている。しかし、技法的には中国の染付をよく模倣している。写された文捧も中国の限られた  
時期の染付と比餃できるので、年代を考えるうえでも重要である。   
透明軸下黒彩白色ブリット素地陶器Transparent whitish glazed fri［waTe With underglaze  
blcak decoration：   
不透明自袖下黒褐色彩白色フ］）ット素地陶器OpaqtLe闇hitish glazed frit waTe With underglaze  
black deco閃tion；白色のフリット素地の上に自化粧土を施し、その上に彩画し、自軸を掛けた陶器。  
素地はやや黄色暖かかる粘土を含むブリットでもろい。碗や鉢が多い。自袖は黄色味をおびる部分が  
ある。   






は21叫まどである。紐を付けて掛けることができる。   
青軸白色フリット素地陶器Blue turquoise gla芝ed frit閣員re：   
育袖下黒彩白色素地陶器Biue tuTquOise gi邑笠ed fTit ware with undeTglaze black decoration：  
花と葉を措いた小枝文様が、白色素地の上に播かれ、その上に育紬が掛けられている。  
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タイの赤褐色で叩き締めた硬質触軸土器壷、現在ほ産地不明の彰文土器などもみられる。   




壁の厚さは3m と薄い。571は型で作った文様を貼付し、その後に小さな突き刺し点文を付ける。貼  
付された型文ば下部が残存するが、下に尖った三角形が見え、格子状の中は空いており、凍寒体の素  
地が見える。578 も同様の破片で、貼付した型文様の申ば、三角形状に空いている。JJ92－575も同様  
の薄い瓶の小破片であるが、残存部にみえるのは貼付でなく、小さな突重刷し文と三角形のくり抜き  
文である。透かし彫りの技法である。   




のワディ ◎ハキール産と推定できる。   
盤 r感温1の「1垂暴悪風面孟アは＿ 藍ヒート盛孤の臥ヒ甜めく息見＿ ＿☆の藍ヒ÷組患了ki正エア；依よヰさ・か∵むdn童滝息＝【」し塁    ‘■I   ヽ  “   ′   ′ ■■‾■■‾■ ●l＝’ワ、●‾■▼′l …！▼ ，■ つヽ【「  ll－■十叩 ▼‾■■■ ′W t ■ ′ヽ■  り くy リ      ーl▼ ▼一 ‾lU＋巧こ1ム ー・′Jヽ l ■‾・ぢ 一′ － ′■■■ t J ▼一■r Ⅳ   U  一′ ヽ－  U  
多く、作られた年代も長い。三箇所に三角形の尖った粘土を耳状に貼付したものは少し年代が遅いも  
のである。   
ラッセルカイマ彰文土器RAK painted earthe川渦げe；赤褐色で砂粒や植物繊維の混じり物がある粗  
い素地の土器である。黄白色の粘土が薄く表面に塗られ、酸化鉄の赤で文様が描かれてから焼成さ馳  
ている。   
ドゥ◎カルディば1968年に線条した彰文土器について、次のように述べる【de Cardi1970p。293】。  
手製で、クリーム色化粧土が掛けられ、赤い紐状線で経に彰文されることが多い。その文様は、橋状  
注口付承差Bridge－SpOuted ablution jugsに効果的である。カラアト⑳バハレンのイスラーム時代  
層やシラーフの第三期およぴそれ以降の磨から出土したものと、形と文様が比餃できる。キルワの  
－23－   
15－16世紀層出土品、ゲディの少し遅れる時代の層出土品も（同じ種類と）知られている。ラッセル  
カイマ彰文土思の貿易品としての性格を指摘し、採集品の年代を15－17世紀と推定している。   
彰文土愚Painted earthen闇are：素地は薄く混じりが少ない。   
なお、ここで紹介したイランとラッセノ♭カイマ産の陶器、土器の他に、中国の青磁も多く出土して  
いる。出土畳は少ないが、産地不明の土器もある。   
宗教建築と遜濁磯土晶 B12－81，82，91，92区隠1993年虔の単年度に発適され、多くの  
出土品があった。大部虜の遺物は建物Å，凱 Cの床下詰土内からの出土であった。出土品の多くは、  
居住魔匪の策3⑪穏層の出土品に類似したものであった。出土した遺物は東側の居往地区付近から運  




り。線化して白く輝く部分あり。形状言 割れており、上側面と右樹面の2面に元の面の一部が残る。  
四角形の右上角部分である。厚さ、上方は2．1em、中央部は2。Oem。裏面に型押しの痕跡が残るため、  




内は上から下に5列の文字が書かれる。   
上方枠内はつぎのように読める。  
アッラーの他に禅なし ほ－iほba －illa91ほhu  
意たは、アッラーの名にかけて（おいて）bisI刀i腎11融iと読める。   
中央部枠内の文字紹∴：不明瞭な部分もあるが、つぎのように推定で童る。  
神のコーラン Qur一触 －il融i  
？？ Kana（Kad8）・・  
慈悲躍垂者（アッラー）のしもベ ーabd al－Rah（m融）   
いずれもコーランの常蜜語句ではないかと推定で童る。プ諾お、文字の解読は、葡萄道民による。  
おわりに   








首長国副首長兼ラッセルカイマ国立博物館長、カリッドqビン。マジッド申開喝カシミ ラッセルカイマ国立博物館  
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